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 The importance of estimating human motion analysis can be illustrated by 
numerous applications such as performance measurement for human factors 
engineering, posture and gait analysis for training athletes and physically challenged 
persons, animation of the human body, hands and face, automatic annotation of 
human activities in video databases, control in video games and virtual reality or 
teleoperation of anthropometric robots. Image processing technique from motion 
captured images is an accurate and cost effective method to give a set of data that 
defines the location of specified limb at every sequence of human motion. From this 
set of data, system identification was done to model the human motion. This project 
is a study on how performance of an identified model is influenced by different types 
of model representation whether it is a linear model or non-linear model and a single 
variable model or multi variable model. Two types of parameter estimator was used 
which were least square and recursive least square. The study also included the 
effects of different number of lags on the model. The objective is to formulate a 
predictive model to analyze human motion. Simulation studies were done on this 
model representation and compared with actual human motion. Several model 
validation techniques were done to validate the identified models. In this study, 
multivariable non-linear model is a good human motion representative. The model 
accuracy increases as the degree of non-linearity and number of lags are increased 
















 Kepentingan dalam analisis pergerakan manusia boleh dilihat dari pelbagai 
aplikasi seperti ukuran keberkesanan dan kejuruteraan faktor manusia, analisis postur 
dan gerakan untuk latihan atlit, animasi tubuh badan manusia, tangan dan wajah, 
anotasi automatik bagi aktiviti manusia melalui data video, kawalan dalam 
permainan video atau robot berkebolehan seperti manusia. Teknik pemprosesan imej 
dari imej pergerakan yang direkod adalah suatu teknik yang mempunyai ketepatan 
tinggi and efektif dari segi kos. Ia dapat memberi set data yang menghuraikan lokasi 
setiap anggota badan di setiap urutan pergerakan manusia. Daripada set data ini, 
pengenalpastian sistem dilakukan untuk memodelkan pergerakan manusia. Projek ini 
juga merangkumi kajian bagi melihat bagaimana keberkesanan model yang 
dibangunkan dipengaruhi oleh pelbagai jenis struktur model sama ada ianya linear 
atau tidak linear mahupun pembolehubah tunggal atau pembolehubah pelbagai. Dua 
jenis penganggar parameter digunakan iaitu anggaran kuasa dua terkecil dan 
anggaran kuasa dua terkecil rekursif. Kajian juga meliputi kesan kelambatan atau 
data terdahulu yang diperlukan terhadap model. Objektif kajian adalah untuk 
mendapatkan model yang mempunyai ketepatan anggaran yang tinggi untuk analisis 
pergerakan manusia. Kajian simulasi turut dilakukan terhadap model dan ianya 
dibandingkan dengan pergerakan sebenar manusia. Beberapa teknik pengesahan 
model digunakan untuk megukur keberkesanan model tersebut. Model 
pembolehubah pelbagai tidak linear adalah suatu model yang baik bagi mewakili 
pergerakan manusia. Dalam kajian ini, apabila tahap ketidak linearan and bilangan 
keperluan data terdahulu ditambah, ketepatan model turut bertambah tetapi ianya 
menyebabkan model menjadi semakin komplek. 
 
 
 
 
